




































Research on influence of laterality of foot on calcaneus bone evaluation value of girls at puberty 
Megumi Ariyoshi， Toru Aizawa， Sayaka Matsuoka， Saimi Yamamoto， Kenji Takeoka， Masako Tokka， 
Masaya Mitsui， Jyunji Meren， Mariko Date， Shigehiro Tanaka， and Shoichi Kashiduka
Department of Health and Sports Sciences，School of Letters，
Mukogawa Women’s University， Nishinomiya 663-8558. Japan
When I perform bone evaluation by supersonic wave measurement， I only evaluate the right foot  without 
considering the subject’s laterality， or potential differences between right and left foot bone density. Puberty 
is the period during which bone density rises， and during which the inﬂuence of mechanical stress is consid-
ered great， and evaluation of the right foot has been considered sufﬁcient to clarify this effect. From the 
viewpoint of general health and prevention of osteoporosis we must measure one’s bone density in puberty， 
raise the peak bone mass， and maintain it. The present experiment was performed to clarify what kind of in-
ﬂuence laterality of foot and exercise habits had on the bone density of the right calcaneus. Exercise habits 
did not have much inﬂuence on the bone density rise if the right foot was non-dominant. However， a mean-
ingful connection was recognized between exercise habits and bone density rise if the right foot was domi-
nant. From these results， it was thought that the measurement of calcaneus bone density by a supersonic 

































康な思春期女性 1642 名（年齢 14.6±1.8 歳，12 歳










下 SOS）と超音波透過指標（Transmisson Index; 以
下 TI）が測定され，その二つから音響的骨評価値




































対象者数は合計 1642 人（年齢 14.6±1.8 歳，12
歳～18 歳）であった．そのうち本研究への参加の
同意を得られ，アンケートの有効回答を得られた
人数は 463人，参加率は 28.2%であった．（Table 1.）
思春期女性の踵骨骨評価値に対する利き足の影響に関する検討
－－
Table 1.  grade of the subjects 
学年 人数（人）
中学 1 年生 128
中学 3 年生 59
高校 1 年生 127





















きで運動群は 82 人（59.9%），非運動群は 55 人
（40.1%）となった．（Table 2.）
Table 2.  Grouping of subjects  who were right-footed
運動群 非運動群 合計（人）
中 1 23 22 45
中 3 8 9 17
高 1 24 11 35
高 3 27 13 40
合計（人） 82 55 137
左利きの者で運動群は 77 人（68.8%），非運動群
は 35 人（31.2%）となった．（Table 3.）
Table 3.  Grouping of subjects  who were left-footed 
運動群 非運動群 合計（人）
中 1 12 10 22
中 3 16 2 18
高 1 19 12 31
高 3 30 11 41







かった．（Table 4.）（Fig. 2.）（Fig. 3.）（Fig. 4.）
Table 4.   bone evaluation value of subjects who were left-
footed 
　 運動群（n＝77） 非運動群（n＝35）
OSI 2.8680 ± 0.3362 2.7846 ± 0.3195 N.S.
TI 1.1226 ± 0.1050 1.0992 ± 0.0955 N.S.
SOS 1596.6 ± 26.4499 1590 ± 23.1351 N.S.
Mean ± SD





















































Fig.  5.  OSI of subjects who were right-footed
Ⅲ．利き足が右の被験者の骨密度の検討
右利きの者の右足つまり利き足（以下，利き足）
では OSI，TI，SOS と運動習慣の有無にｐ＜ 0.05
で有意な差が認められた．（Table 5.）（Fig. 5）（Fig. 
6）（Fig. 7）
Table 5.   bone evaluation value of subjects who were right-
footed
　 運動群（n＝82） 非運動群（n＝55）
OSI 2.8197 ± 0.3154 ＊ 2.6821 ± 0.3181
TI 1.1070 ± 0.1006 ＊ 1.0703 ± 0.1058
SOS 1594.4 ± 24.7896 ＊ 1581.4 ± 22.1531
Mean ± SD














（Table 6.）（Fig. 8.）（Fig. 9.）（Fig. 10.）
Table 6.   bone evaluation value of subjects who have exer-
cise habits
利き足（n＝82） 非利き足（n＝77）
OSI 2.8197 ± 0.3154 2.8680 ± 0.3362 N.S.
TI 1.1070 ± 0.1006 1.1226 ± 0.1050 N.S.
SOS 1594.4 ± 24.7896 1596.6 ± 26.4499 N.S.
Mean ± SD




































































（Table 7.）（Fig. 11.） （Fig. 12.）（Fig. 13.）
Table 7.  bone evaluation value of subjects who do not 
have exercise habits
　 利き足（n＝55） 非利き足（n＝35）
OSI 2.6821 ± 0.3181 2.7846 ± 0.3195 N.S.
TI 1.0703 ± 0.1058 1.0992 ± 0.095 N.S.
SOS 1581.4 ± 22.1531 1590 ± 23.1551 N.S.
Mean±SD






















































































スタンダードである DXA（dual energy x-ray ab-
sorptiometry）法に比べて，今回使用したアロカ
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